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Abstract  Organic perovskite solar cells (OPSC) have some attractive advantages as high power conversion 
efficiency (PCE), solution processability and son on. However, if a plastic substrate is considered for reducing 
the cost and light-weight of cells, the lower temperature fabrication process must be developed. In this study, 
we discussed the low temperature sintering process for a conventional OPSC and the fabrication process for an 
inverted OPSC. Although the OPSC with a high PCE was not successful in the former method, the OPSC with 
~7 % PCE could be fabricated in the latter method. 
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図 4 有機ペロブスカイト太陽電池特性の作製手法の比較 
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VOCや FF が少しずつ低いために、変換効率は 7%程度とな
っている。 
 

















図 6 有機ペロブスカイト活性層の SEM 写真 左上高温
TiO上 右上 低温 TiO上 左下 PEDOT:PSS上 
 
 







              
有機ペロブスカイト太陽電池の低温作製技術について検
討を行った。従来の順構造型では酸化チタン緻密層の形成
が非常に重要であり、これを改善すれば逆構造のように ITO
電極付きプラスチックフィルムを利用することが可能であ
る。一方、逆構造では有機ペロブスカイト活性層の欠陥な
き形成過程の改善が重要であることがわかった。今後他の
手法を組み入れることにより、セルの特性向上を推進した
い。 
 
 
67
